















Polytechnic, School of midwifery と Midwifery Council of 
New Zealand（ニュージーランド助産師会）を訪問した．
訪問スケジュールは，下記のとおりである（表１）．
　Otago Polytechnic では，主に Prof. Sally Pairman か
らの説明や討議を通して，内容を深めた．Pairman 氏は，
Midwifery Council of New Zealand の初代会長で2004年
から2012年までリーダーシップを発揮し，ニュージーラ
ンドの助産教育を推進し，大きく貢献した．また，国際
助産師連盟（International Confederation of Midwives：
ICM）の Global Standards for Midwifery Regulation 
（2011）の委員長を務めグローバルに活躍している．
　Midwifery Council of New Zealand では，ニュージー
ランドの助産師と協働して，助産師の自律を推進した
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10:00 Arrival and Introductions
Morning tea
10:30 Education Session （Sally Pairman）
Presentation & Discussion
Prof. Sally Pairman discussing midwifery education in New 
Zealand; NZ maternity and midwifery systems
12:00 Lunch
13:30 Education Session （Sally Pairman）
Presentation & Discussion
Time with Prof. Sally Pairman discussing midwifery education 
in New Zealand; NZ maternity and midwifery systems
15:00 Participate in Emergency Skills Practice 




9:00 Attend videoconference session with 
Year 3 students and Sally Pairman
（meeting ID 6935） videoconference session between regionally 
located Year 3 students, Sally Pairman and Dunedin-based 
students
11:00 Midwifery Education and Practice in 
Japan （via videoconference）
（meeting ID 6935） videoconference session to present 
Japanese midwifery education, practice and regulation to 3rd 
Year students in Dunedin
12:00 Lunch （free time）
13:00 Visit Lead Maternity Carer Midwife 1 Absolute Midwifery （Judy Clark/ Maureen Donnally）, time 
with self-employed midwives discussing how midwifery 
practice works in NZ






Council of New Zealandと New Zealand College of 
Midwives があり，両輪となって助産活動を支えている（図
１）．主な役割は，New Zealand College of Midwivesが，
Regulatory framework（法規制の枠組み）のもとPublic 
safety （公衆の安全）にかかわることを受け持ち，後者の







　①A declaration of competence to practise within the 
Midwifery Scope of Practice（Scope of Practiceの書
類提出）
　②Practice across the Scope over a three- year period
11/22
（Thu）
 9:00 Year 3 Student Presentations on 
Sustainable Midwifery Practice
Session with 3rd Year students giving presentation on 
“Sustainable Midwifery Practice” 
12:00 Lunch （free time）
13:00 Visit Lead Maternity Carer Midwife 2 Adam St. Midwifery Service （Heather LaDell）, time with self-
employed midwife discussing how midwifery practice works in 
NZ 
15:00 Wrap-up Session （Sally Pairman） Time with Prof. Sally Pairman to discuss visit, any further 
questions, etc.
16:00 Farewell from the School
17:00 Free time




11/26  9:30 Midwifery Council of NZ
10:00 Domino Midwives
13:00 Wellington Regional Hospital
16:00 Midwifery Council of NZ





　③Maintenance of a professional portfolio（助産活動
のポートフォリオ申請）
　④Completion of all compulsory education（必修研修
の修了申請）
　⑤Completion of a minimum of 50 points of elective 
　　education and professional activity: a minimum of 
15 points of each（選択研修の修了申請）




のは，上記④⑤の Recertification Program における内
容と運用のシステムだった．継続的に助産師の実践能力
を維持するため，Midwifery Council of New Zealand と
















学的合併症）; Neonatal Care（新生児ケア）; Cannulation, 
Phlebotomy & Perineal Suturing（カニュレーション，
静脈切開，会陰縫合）; Normal Birthy（正常分娩）；
Complementary Therapy（相補的療法）; Nutrition（栄
養）; Cultural Competence（文化的ことがら）; Pain 
Management（疼痛管理）; Death, Grief and Trauma
（死，悲嘆，トラウマ）; Pharmacology and Prescribing
（薬学，処方）; Drug and Alcohol Use（薬物・アルコー
ル使用）; Post Dates Management（予定日超過管理）; 
Emergency Skills（緊急処置）; Postnatal Care（産
褥ケア）; Epidural Workshop（硬膜外麻酔ワーク
ショップ）; Preceptorship（プリセプターシップ）; 
Family Violence and Child Protection（家庭内暴力と
子どもの保護）; Professional Development（専門職
の発展）; Fetal Monitoring（胎児モニタリング）；Sexual 
Health and Fertility（性の健康と妊娠）； Intrapartum
（分娩）; Testing, Genetics and Immunisation（検査，
遺伝，予防接種）; Maternal Health（母体の健康）, 
Attachment and Bonding（アタッチメントとボンディ
ング）; Waterbirth（水中出産）などがある．
　　これらの講習はNew Zealand College of Midwives
によって立案，実施される．
　（ ２ ）コースの認証









Midwifery Council of New ZealandとNew Zealand 











新生児蘇生 新生児の蘇生  毎年 2時間
*１日のコースを推奨
母乳哺育 WHOの 10 か条とベビーフレンドリー・
ホスピタル（BFH）
 3 年毎 4時間

















































Midwifery Council of New Zealand 2）（ニュージーランド
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